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Abstract 
Singl巴crystalsof F巳S2，lar耳eenough to measure the el日ctricalproperties and with f巴wercrystal defects， 
have b巴engrown by chemical vapor transport with chlorine. As a starting material the syn一
thesized high purity FeS2 pyrit巴puwderwhich was prepared by reaction of stoichiometric quantities of high 
pure F巴andS2 was used. Well-formed crystals， as larg巴as3-4mm 0[¥ edge， were obtained with a 40-60OC 
th巴rmalgradient during 10 days. . Most of crystals were surround巴dwith mainly (100)， (11) and (110) fac巴5
品ndoccasionally had striat巴dfac巴sthough much les than the n昌turalcrystals had. Grown crystals w巴real 
n-type， and the resistivity at room temperatur巴was0.06-0.07 ohm cm. En巴rgygap of the forbidden band 






































のような 2屈の反応によって黄鉄鉱粉末が得られるが， X 線回折の結果，結品格子内の原子
配列の乱れによると思われる各国折線のピーク相対強度のずれが確認された。このような黄鉄
鉱粉末を原料としても，結晶成長速度は，天然黄鉄鉱粉末を原料としたものに比べて半分以下
である。次にこの粉末を 0.2気圧の塩素ガスとともに，石英カ、、ラス反応管中に封じ込み， 7000C 
で300時間反応させ，分解，再結品させて，化学量論的組成の黄鉄鉱粉末を得た。 X 線回折
によって，この原料黄鉄鉱粉末の格子定数は， 5. 417::!: 0 .001 Aと求められ， ASTMカードに一
致した。また (311)副折線を基準とした各国折線のピーク相対強度は， (200)回折線が約 5%
大きい以外は明らかな強度のずれは見られなかった。このようにして得られた黄鉄鉱粉末は最
終的に 800メッシュ程度の粉末にして単結品成長のための原料とした。
以 t二の原料を用いた結品成長実験では，約 10日聞の運転で 3-4mm角の単結品が毎回数






























































Resistivity vs. 1巳ciprocaltemperature for N-typ巴 crystals





表きれた Marinace6)の1.2 eVと比較的近い値となっているが，日orita7)の Q.73巴V及び
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